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  Eight patients with testicular cancer and 7 patients with advanced urothelial tumor were treated
with cis－diamminedichloroplatinum （CDDP）． Six patients with measurable metastatic testicular
cancer were evaluated． Objective and subjective responses were observed fairly in all the 6 patients．
Co凱plete remission（CR）一disappearance of all measurable tu皿or fbr at least 4 weeks－had
been achieved in 4 of the 6 patients （66．70／．）．
  In the urothelial tumor except 1 no－evaluable case， subjective response was observed in 5 of 6
patients． One case achieved PR， but no CR case was obtained． CDDP was not effective in uro－
thelial tumor． These results suggest that CDDP should be an effective anticancer agent in testicular
cancer． However， for the severe adverse reaction， administration of CDDP requires a circumspection．
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 症例3．胎生癌．Stage L NoM。．予防的投与をか
なり勧めたが，患者は全く拒否．1年8ヵ月後に右肺
Table 1．睾丸腫瘍症例
                 治療対象Nα症例年令組織診断                  転移部位




1 前○  康○
2 山○  忠○
3 松○  彰○
       縦隔洞55S傍気管，       気管支リンパ節
       肺
47  E，S  傍気管，
       気管支リンパ節
21  E   肺
       後腹膜リンパ節
4 早○  裕0 41
5 ．jO
E




6 鈴○  光0 43 E，T  （予防的化学療法）
    消 字消 失    1
    軽 下
消 失
1－C  著 効  23ヵ．月生存中
1－B  有 効 21ヵ月生存中
等 小  軽 減  O－C  不 変  2ヵ月后死亡
消 失  消 失 1－B  著 効  13ヵ月生存中
縮 小  軽 減  0－A  不 変  1ヵ月后死亡
7ヵ月生存中
7  大○保○和0  37 s 後腹膜リンパ節 縮 小  消 失 1－A 有効5ヵ月生存中














































































Flg 4－b 症例4 治療後の胸部レ線撮影
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 症例7 セミノーマ 初診時より上腹部に巨大腫瘍
あり，術前よりHCG 633 mlU／ml， HCG一β122
ng／mlて絨毛癌の合併も疑われた． vAB l course投
与で腫瘍はわずかに縮小したが，著明てないため，三
   高
   位
   除
   睾
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Table 2 尿管・膀胱腫瘍症例
         初診時 グレNα 疽  例 年令         TNM分類一ド
原発巣及び
組織診断 冶療対象腫瘤
冶  療  効  果
月重  瘍  自覚症  Karnofsky小山・斉藤
予 后
1 寺○ 時0 54 T4N2ML II1
2 市○と○い 71 T4N4Ml III
              II
3 松○ 幸0 66 T3NxMI  l
              III
4 小○ 倉0 65 T3NoMo
5 友○ 邦0 66 T4NoMo
6 角○栄○郎 65 T4N4MI IV



















（含膀胱）  イ・変     0－0
尿道
肺，膀胱      不 気軽 ‘成 0－A  不 変骨盤リ／パ節







イ・ 変 軽 減  O－A  不 変
イ・ 変 軽 減  O－A  不 変
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